








Christianization in Egyptian Society
—Change of the Akoris Temple in Late Antiquity—
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Abstract
　There are two opinions concerning the period of Christianization in Egypt.　One is that Christianity acted as a 
substitute for the traditional pagan cult was declining rapidly in the first half of the 3rd century, altering the existing 
social structure centering on a city society to a rural community.　The other is that it survived and coexisted with 
the pagan cult to the 4th–5th century.　In the present paper, the author studied the western temple at the site of 
Akoris to reexamine the above-mentioned opinions.　The temple worshipping Ammon and Souchos (Sobek), 
controling navigation on the Nile was supported strong, Roman imperial demand for steady supply of stones and a 
strongpoint in the long distance commerce in the 1st and 2nd centuries.　Certainly, no stele dedicated by Roman 
emperors has been found in the temple, likewise temples at other sites after that time.　However, amongst the 13 
graffiti of the Nile hymn preserved on wals in the hypostyle hal, the 2 graffiti were writen at the end of the 4th 
century.　In addition, the court of the temple was reconstructed on a large scale after the end of the 3rd century.　
This reconstruction was probably executed by Diocletianus who is known as a persecutor of Christians.　
Furthermore, just under Dioscuri and a goddess carved on the cliff on the south side of the crag, on the opposite 
side of the temple, a rock-cut stairs on which many animal bones were scatered and charcoal for sacrifices were 
found.　Judging from pottery and lamps, the pagan rite accompanied with burning is supposed to have been 
performed from the 1st century to the 4th century.　It thus appears that pagan temple had kept peoples’ loyal up to 
the 4th century.　The temple area proceeded to suffer from disfiguration by olive oil presses, grind stones of a flour 
mil and houses after the 5th century.　If destruction of idols inscribed on ostraca was linked with subversive 
activities led by Apa Shenoute in the White Monastery, monks may have taken this opportunity to begin living in the 
temple area They had fishing right besides managing the olive estate and workshops for making oil.　According to 
other papyrus, a riot which dragged in al of the residents participated happened in 698.　It was probably the riot 
that heralded a rash of riots to protest high taxes in the next century.　As a result of the riots, residents became 
impoverished and at last at the beginning of the 8th century Akoris was abandoned.



















　都市の規模は南北 ７００ m ×東西 ３００ m，周囲は厚い泥レンガの壁で囲まれている。そして都市の西側中央に位
置する西方神殿は，巨岩を穿って造られた３つの部屋からなる岩窟部と，その前面の多柱室，２つの中庭，中門











 １） Bowmanや Bagnalが神殿の廃絶を根拠に比較的早くキリスト教の普及時期を想定するのに対して，Atiyaと Brownはキ
リスト教の普及後も伝統宗教は根強く保持され，両者の対立が続く点を重視する。
 ２） 王朝時代にはメル・ネフェル，タ・デテネトの名で呼ばれたが，プトレマイオス朝時代以降は遺跡西側の磨崖碑に残るハ
コリスが転化したアコリスの名称が用いられる［Kawanishi １９９５ ,周藤 ２０１４］。
 ３） Kawanishi （ed.） １９９５．
 ４） Lefebre １９０３ ,Bernand １９８８ ,Kawnishi （ed.） １９９５．
































 ６） IG AKORIS, ４０ – ４１ with Bernand, １９８８．
 ７） Sidebotham and Wendrich １９９８．




































１１） Kawanishi （ed.） ２００４．




１３） ワイン造りは農村で行われるのに対して，油製造は都市で行われた（Examples: P. Oxy. LI ３６３９, P. Panop. １５）。また，穀
類については脱穀作業を農村で行い，その後，都市にある製粉所に持ち込まれた［Bagnal １９９３ :７９］。
１４） 辻村 １９９３ ,Tsujimura １９９５．




































りも，疫病を避けて逃げ出した可能性があるという［Bowman １９８６ :１４２ – １４７ ,Rothbone １９９０ :１１４ – １１９ ,Sharp １９９９ :１８５］。
１７） 円筒形の破砕機はアコリス調査隊が実施しているニューミニアの石切り場で発見されている。
１８） Frankel １９９９ :１２２ – １３７ .イスラエルの類例については Yeivin １９８２ ,１９８４を参照。同書ではエジプトの採油やワイン製造，及
びそれぞれの施設については触れられていない。
１９） 森川 ２０１２ :５９ – ７４．


































２１） WChr.６ （４２５ / ５０） Corpus Scriptor Christianorun Orientalium Vol. ４２ § ２２ :６９ ,Sidebotham, Hense and Nouman ２００８ :３６８．
２２） Borkowski １９７５ :４３．
































２４） Sidebotham, Hense and Nouman ２００８．
２５） Peacock and Maxfield （eds.） ２００１ and ２００７．
２６） Sidebotham, Hense and Nowman ２００８ :３６８．
２７） Alcock １９７２ :１７ – ２２．































２９） ５世紀になると，教会，修道院，中級官僚が新たに地主として台頭してくる［Banaji １９９９ :２０３］。土地の所有権，水利権
のほかに，アコリスのように漁業権も所有していた可能性がある例としてバウィート修道院が挙げられる。そこではワイ
ン造りのほかに魚の酢漬けを作っていたからである［Bagnal and Rothbone （eds.） ２００４ :１７７］。
３０） 公権力の低下はアナスタシウス帝（在位４９１ – ５１８）が行った徴税業務の改革に伴って急速に進む。パガーチと呼ばれる徴
税人が地主達に私的に雇われ，６世紀代のエジプトは中央政府の統制がきかない社会であったとリーベンシュッツは推定
する［Liebenshuetz, １９７３ :３８ – ４６］。
３１） Jarry １９９５ :３４３ ,Papyrus No. ５３ ,５７ .ジャリはこの部族はイスーラム教に改宗した東砂漠の遊牧民と推定している。


























１９７２ Life of Samuel of Kalamoun, Oxford.
荒井 献（Arai, K.）
１９８２ 「コプト教会」前嶋信次・杉 勇・護 雅夫編『渦巻く諸宗教』（オリエント史講座３）
Atiya, A.S.
１９６８ A History of Eastern Christianity, London.
１９９１ The Coptic Encyclopedia, ８ Vols., NewYork.
Bagnal, R.S.
１９９３ Egypt in Late Antiquity, Princeton University.
３３） ミシガン大学の発掘調査によると，南神殿は２５０年，北神殿は３世紀末以前にそれぞれ廃棄された，と推察されている
［Boak １９９３ :１６ and ２１］。
３４） Bailey １９９１．
３５） 川西は地震による壊滅の可能性を否定はしないが，再建する動きがみられないことから都市という多消費型社会の活力が
残されていなかったことに重点を置く［Kawanishi （ed.） １９９５ :４７３ – ４８３］。
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Fig. １　西方神殿全体図（Kawanishi and Tsujimura １９９５を基に森川が遺構名称を日本語に変換）
Fig. ２　西方神殿（北から）
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Fig. ３　ディオスクロイのレリーフ
Fig. ４　修道士の僧房
